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How to Read Paragraphs Written in English  3
Yoshiyasu NISHIMURA
Abstract
   The article intends to offer reading materials with some tasks and show how to read paragraphs 
in English effectively so that both college students and teachers can have new viewpoints on how to 
improve the abilities of students to read and write English on a pre-intermediate level. This is the 
third installment of the series with the same title. This article focuses on two ways in which our 
students should read English essays; reading by inference and reading with the help of a dictionary. 
The two ways of reading are shown as models that students can apply when they prepare for their 
English classes at school or read academic passages by making the most of their dictionary. The 
two kinds of essays in this paper are taken from the English section of the National Center 
University Entrance Examination in 2013 and 2014. That is because it can be a suitable tool for 
enhancing the reading and writing abilities of college students if they use its texts only and examine 
closely how the reading passages are composed and expressed. The third part of the article 



































（１）My experience   
Hi!  Iʼm Eri, a second year psychology student.  Have 
you thought about which courses to take yet?  Unlike 
in high school, where your classes and time schedule 
are mostly decided for you, here you have a lot more 
flexibility.  Also, there are no Saturday classes!  The 
freedom is cool, but you need to plan your schedule 
careful ly .  I ʼ l l share my experiences and make 
recommendations so that you might get some ideas 
about how to create the best schedule for yourself.
　簡単な自己紹介の後すぐ疑問文で問いかけているので、




you need to plan your schedule carefully である、した
がって how to create the best schedule for yourself に




My original plan was to take as many courses as 
possible in my first two years and then have a more 
open schedule from my third year.  Even as a kid, I 
was someone who liked to finish all of my homework 
at the beginning of summer so that Iʼd have plenty 
of time to have fun during the rest of my vacation. 
However, this initial plan did not quite work out, and I 
had to change my schedule for the second year.
　Eri さんのプランは“take as many courses as possible 




However で論旨の流れを変わり“did not quite work 





At first, I scheduled 14 classes a week.  Because I left 
one day completely open for my part-time job, I had to 
have 4 classes in a row on three of the other days.  I 
was used to attending classes all day in high school, but 
I didnʼt realize how difficult university lectures would 
be.  By fourth period, I was usually too exhausted 
to concentrate, and I ended up failing two afternoon 
classes.  Whatʼs more, I had no time to review my 
notes or readings right before class on those full days, 


















Now that Iʼve told you about my first year, Iʼd like to 
give you a couple of recommendations for your weekly 
schedules.  First, donʼt schedule four classes on one 
day.  Youʼll get too tired by the end of the day.  Also, 
try to have a break or free period between classes 
in order to leave time to prepare for your next class. 
Itʼs best to avoid scheduling two classes in a row.  I 
hope youʼve gotten some good ideas, and maybe even 
learned from my mistakes.
　最終段落は「お勧め」という題名で、分かりやすい段落
構成です。構成の基本形に即して第１文、とりわけカンマ
以降の “Iʼd like to give you a couple of recommendations 












① which courses to take
　course について【ジーニアス英和】には定義❶に「科






















① share my experiences 
　動詞の share は「共有する」の意味でほぼいいです
が、【ジーニアス英和】は他動詞用法❸に「…を［人に］
話す（with）」の定義を挙げ、用例に “Will you 〜 your 
thought with us? あなたの考えを話してくれませんか.”
が出ています。各々の目的語が似ているので、ここでは
「私の経験を話しましょう」と取ると意図が明確になりま
す。また、私の一番好きな英英辞典 Macmillan English 
Dictionary for Advanced Learners 第２版は、experience 
の定義３で‘◆ share your experiences of sth （=tell 
people about them）ʼという使い方を挙げています（sth は 
something の代用）。
② so that you might get some ideas about ...











① “My original plan” の出だしは意外と要注意です。






実際、“take as many courses as possible in my first 




②第２文は “I was someone” の下線部を who から 
vacation までの関係詞節が説明していますが、so that 
以下が前半の動詞 finish の目的を示します。
［表現篇］
① a more open schedule
　第１文の open は【ジーニアス英和】では定義❺の
「〈時間・人が〉空いている」「予定のない」に当てはまり、




① At first, ...
　これは後から変化が生じることを暗示する熟語です。
【ジーニアス英和】の first の［名詞］熟語欄に《◆「し
かし後にはそうではなかった」意を含み、but 節, then, 
later, afterward などが続くのがふつう.》という説明が
あり重宝です。第２段の最後で既に “I had to change 
my schedule for the second year.” という一文が出てい
ました。
② I left /one day /completely open for my part-time 
job
　動詞 leave はその後に２つの要素を続ける場合があり
ます。斜線を施したように、ここでは “one day” をアル
バイト用に “open” の状態に「しておく」という意味に
なります。
③ how difficult university lectures would be
　これは全体で “I didnʼt realize” の目的語ですが、ひ
とまとまりで取り出すと中学で習った“How pretty she 
is!”と同じ配列であることが分かるでしょう。
④ I ended up failing two afternoon classes.
　fail の次に名詞のまとまりがあるので他動詞用法で
す。登録した４限目の３科目のうち２つを「落とす」結
果になりました。end up 〜ing は意図しない最終的行
動を示します。長時間の経過が暗示されるので、次の 
eventually と使い方が似ています。












① I was used to attending classes all day
　週14コマ履修するため “have four classes in a row 
on three of the other days” という時間割になったと直
前の文で述べていて、それが可能と考えた理由を示す
のがこの表現です。高校生活で慣れていたから大学で
もできると思ったわけです。形は be（またはget） used 
to ＋名詞（動名詞）です。未来のことにも使えるので
【ジーニアス英和】は “Youʼll soon get 〜 to living in the 
country.”を挙げています。




組み合わせで表すと、I was usually so exhausted that I 
could not concentrate （on the lectures）.になります。
《第４段落》
［読解篇］
① Now that Iʼve told you about my first year,
　この now は文を従える接続詞で【ジーニアス英和】
は「［しばしば 〜 that ］いまや…だから」と記していま
す。今という時点と理由を組み合わせた表現です。小見









③ maybe even learned from my mistakes.
　【ジーニアス英和】の名詞 mistake の項には“Learn 
from your 〜s. 失敗を生かせ［を教訓とせよ］”の用例が
あります。自分の苦い経験を詳述した Eri さんは、そ
こから得た教訓を読者に伝えたかったわけです。そう
いえば、彼女は冒頭の段落で “Iʼll share my experiences 




① Youʼll get too tired by the end of the day.
　これは第３段落の “By fourth period, I was usually 
too exhausted to concentrate” という経験を踏まえてい
ます。be 動詞ではなく get と形容詞を繋げると、ある
状態に変化することを示します。【ジーニアス英和】は 
get の自動詞用法❷で「（自然に・自分の意志で）…（の





② in order to leave time to prepare for your next class
　leave は「〜を取っておく」の意味です。これは第３
段落に記した次の経験を踏まえています、“I had no time 
to review my notes or readings right before class” 。
③ Itʼs best to avoid scheduling two classes in a row.




　それでは、次に Message from Kosuke の【推し測り
読み】に移ります。
　　　　　Message from Kosuke 
（１）My experience   
Congratulations and welcome!  Thereʼs a lot to think 
about when making your schedules, and maybe my 
experience and advice will point you in the right 
direction.  Overall, I did pretty well scheduling my 
first year courses.  The best thing I did was to take 
Professor Sawadaʼs Introductory Psychology right 
away because the course topics are essential for all the 
other psychology courses.
　Kosuke 君の文章は簡明直截であり、自信を持っ
て経験を述べています。“Overall, I did pretty well 
scheduling my first year courses.” はその端的な表現で
す。第２文でテーマを “making your schedules” と明示




One of my concerns was how many classes to take per 
semester.  Because I hate to have too many classes in 
one year, I chose to balance them out.  By taking eight 
classes per semester, I can earn all the credits I need 
to graduate in four years.  So, hereʼs the routine Iʼve 
established: work part-time in the mornings, take two 
afternoon classes, and have Wednesdays off for my 
club activity.  This works for me because I wonʼt be 
able to keep getting good grades if I take more than 
eight classes.  However, one problem is that Iʼll have 
to take the same number of classes in my third and 
fourth years.  Iʼll also have to start job hunting which 
will probably affect my daily routine.  I may need to 
quit my club activity or part-time job, which is too bad.









　“So, hereʼs the routine” 以下にあるのは週単位の予定
と今後の問題点です。“work part-time in the mornings” 
から察すると、彼はアルバイトで生活費などを稼いでい







Maybe my personal routine doesnʼt work for you, 
but hereʼs some advice you really need for your first 
year.  Along with Introductory Psychology on Tuesday 
third period, another good course to take early on is 
Statistics, which is always held on Thursday during 
fourth period.  You may also want to find out your 
advisorʼs office hours and fit that into your schedule 
so you can visit if necessary.  I know itʼs a lot to think 
about at first, but it gets easier.  Donʼt worry!  Have 
fun with your first year of college!
　「お勧め」でも Kosuke 君はきわめて実際的で “some 
advice you really need” を与えるべく、自分の時間割編
成とは無関係に重要な科目や時間帯などを紹介します。
全部合わせると、Introductory Psychology と Statistics 




① Thereʼs a lot to think about when making your 
schedules,




したがって、a lot to think about が意味の小さなまとま
りとなり「考えるべき多くの事柄」の意です。
② I did pretty well scheduling my first year courses.
　これは簡潔すぎて文の組み立てを辞書で確認するのは
難しいでしょう。上記と同様に scheduling 以下を主語
や接続詞を補う知識があれば、I did pretty well when 
I scheduled my first year courses. この知識は文法書の
「分詞構文」の項目から得られます。
［表現篇］
① point you in the right direction
　【ジーニアス英和】は動詞 point の他動詞用法❷の用
例として “〜 him in the right direction 彼に正しい方向
を教える” を載せています。元々は指し示す動作なので
道案内のような日常的な場面で使われる表現です。
② The best thing I did was to take ...
　主部は The best thing （that） I did で、関係詞節が
潜んでいます。数式にたとえれば、主部が左辺、be 動
詞は等号、to take ... が右辺に相当します。なお、主
節に関する理由を示す because 以下は‘従属ʼ節なので、






① how many classes to take per semester
　Eri さんの第１段落に “which courses to take” とい
う表現がありましたが、同種の用法です。しかし、彼
女の履修方法は “I hate to have too many classes in one 
year” と言う Kosuke とは正反対で、“take as many 
courses as possible in my first two years” でした。
② I can earn all the credits I need to graduate in four 
years.
　動詞 earn の目的語として最も小さなまとまりは all 
the credits ですが、それより大きいまとまりは関係詞
節が追加されて all the credits （that） I need になりま
す。to graduate 〜は目的を示して、それを達成するた
めに「必要とする」「単位」というつながりです。









を直後に because ... と続けています。典型的な英語の
発想です。
④ I may need to quit my club activity or part-time job, 








① So, hereʼs the routine （that） Iʼve established:











③ However, one problem is that Iʼll have to ...
　However, で書き始めると、読者には論旨の流れが変
わることが分かります。さらに “Iʼll have to ...” まで読む
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［表現篇］






advice you really need”だとやはり自信を持って伝えて
いるのです。but 以下に大事な意見が述べられることは
よくあります。
② fit that into your schedule / so you can visit if 
necessary.
　斜線以降の英語は so that you can visit if necessary 
と同じで「目的」を表します。なお、that は “your 
advisorʼs office hours” を承けるのでしょうが、いくつか
の辞書によればこの名詞は通例複数扱いです。
③ Have fun with your first year of college.
　【ジーニアス英和】には名詞 fun の用例に “have real 





　次に扱う第６問の英文は Listening Convenience and 



































は題名の “Listening Convenience and Sound Quality” を
しっかり念頭に置き、 Edison と Bell Laboratories の発
明・開発した phonographs 「蓄音機」を第４文で “These 
early products” と承けて、それが “two major focuses 
in the development of audio technology” になったこと
を押さえましょう。そして “two major focuses” が後の
短い横線（ダッシュ）以降で具体的に言い換えられてい
ることを見抜くのが大切です。
（2） two major focuses が “making listening easier” と 
“improving the sound quality” だと分かっていると、前
者が第２段の冒頭部 “made listening to music much 
more convenient” に対応することに気づきやすいで
しょう。また、年代に眼を留めれば、この段落が第１
文末の “the beginning” から “These days ...” にかけて 
“the development of audio technology” の時代的変遷を
辿っていることが推測できます。具体的に言えば、題
名の listening convenience が the phonograph→the 







題名に “Listening Convenience and Sound Quality” と
あり、第２段で「鑑賞の利便性」を解説しているから、
次に扱われるのは「音質」だろうという推測は容易だか
らです。実際、第１文の主語 “Another factor affecting 
our enjoyment of music” は他方の one factor が第２
段で辿った listening convenience であることを暗示し、
another factor は “sound quality” だと明示しています。
第２文には the 1950s という年代と “high fidelity” とい
う語が現われ、fidelity は次の文でどのようなものか説
明されます（第４文は、直前の “music that is as close 
as possible to the original performance” を分かりやす
8 西村芳康 （2015年2月）
く解説する役割）。最終文は “Technological advances 
since the 1950s” が 原 音 に 近 い “modern recording 











electronics store” で、 購買目的の異なる“consumers” が
二組登場します。その意味で第１文は重要な役割を担う
ため、主題文とすることができます。そこに含まれるも
う一つの鍵言葉は “an amazing variety” です。
　第２文以降が説明する内容を端的に掴んでみましょ
う。第２文の主語は “Someone looking for a portable 
system” ですが、探している製品が第２段（portable 
audio という語があります）に対応していること、また
第３文の主人公は “audiophiles” 即ち “music fans who 
see high fidelity as a priority” であり、追求するものが
第３段で詳述されていたことに気づいたでしょうか？
もう一つ言えば、“〜 as a priority” から論文の題名 “Is 
There Another Priority?” を思い出したでしょうか。こ
れは論文の結論部につながっていきます。結局、両者の
購入目的は違っても、電器店で直面する現実は同じで







います。主語の “the advances in audio technology” が 







“the development of audio technology” に定め “The 
advances over the years have been significant” と指摘
して、第２、第３段でその説明をしてきましたが、第
４段からやや風向きが変わり第５段に至ると “the 
advances in audio technology” が音楽鑑賞の妨げになる
かのような印象を与えています。
　３つの支持文は第４段の購入者２種に対応して、“The 
convenience of portable systems” を手にした人々
はその使い方が原因で “music may be partly lost in 
background noise” と指摘します。他方、あのマニアッ
クな audiophiles は購入後もなお “spend a considerable 





響機器の発展により “Listening Convenience” と “Sound 







段との関連で始まります。ざっくり捉えれば “so much 






す。一つ目は第４、５段の “portable system” を買った
人々に対応する箇所で、機器の持ち運びが便利になって
も “if we listen to music while our attention is focused 
elsewhere, we miss much of its power.” と指摘します。
これは音楽以外のことに気を取られている場合です。二
つ目は第４、５段の “high fidelity” を優先するオーディ
オマニアを承けて、音質が向上しても “if we worry too 
much about achieving perfect ability, technology itself 




ンマ以降の文の主語は “what is most important” で、そ
れは即ち “to make time to sit and appreciate what we 
hear” だと述べます。そして、読者に序論の第１段を思
い起こさせるべく再び Edison に言及して、“the beauty 
of music is now more accessible than ever.” なのだから 






























① “making listening easier and improving the sound 
quality of the music we hear”
　“two major focuses” という名詞の言い換えなので 




② “not to let the music itself get lost in all the 
technology”
　この段落で最も難しい箇所でしょう。基本構造は “the 
music itself” に “get lost in ... ” させないことです。get 
＋形容詞（過去分詞）の意味は「〜の状態になる」こと
で、【ジーニアス英和】は get の自動詞用法❷に一例と




lose の過去分詞なので上記辞典の lose を引くと、熟語








① “two major focuses in the development of audio 
technology”
　【ジーニアス英和】は名詞 focus の❷で「［興味・活動
などの］中心、まと」という定義を示し、「She was the 
〜 of our attention. 彼女は我々の注目のまとだった」と
いう例文を挙げています。また、【マクミラン英英辞典】
は 定義１に the main/primary/major focus という項目
を掲げ、focus と結びつきやすい単語を例示しています。
これらは英作の時に役立つ情報です。
② “it is important not to let ...”
　主語の it が to V ... を承ける用法は高校までに習う表
現で、ここでは「 ... しないことが重要だ」という意味
で使われています。英文を良く観察して not をどこに
置くかを示す用例としましょう。Try not to V ... と同じ
並べ方です。
（2）［読解篇］




う。前段の第２文目に “people could enjoy the musical 
performance of a full orchestra in the convenience of 
their own homes.” とあったのを覚えていますか。楽団
の演奏を自宅で楽しむことなどはまず有り得ませんが、
蓄音機はそれを可能にしてくれたのでした。















簡単に言えば、「The introduction of the car radio の結
果、that ... となった」というわけです。上記辞典は 「That 





を考察します。第１文では Another factor に affecting 




いて書き換えれば、Another factor which （or, that） 
affects our enjoyment of music となります。関係詞と
比べて動詞 ing が便利なのは、関係詞のようなつなぐ語
は不要だし時制を考えたり主語に応じた語尾にする必要
がない点です。第３文の Fidelity, meaning truthfulness, 
refers to ... は、Fidelity, which means truthfulness, 
refers to ... と同じで「Fidelity とは現実そのままという
意味で、…を表す」となります。
　［表現篇］
① “... modern recording techniques and playback 
equipment that allow listeners to come very close to 
the goals of high fidelity”
　allow という動詞の基本的で分かりやすい使い方は、 
















動詞用法❷の c） に ［be 〜d］の形で「<人が>［災難な
どに］直面している［with, by］」の意味だと記していま
す。用例は「He is 〜d with a difficult problem. 彼は難
問に直面している」ですが、思いがけないことにその




の後半にも be faced with 〜 が複雑な形で使われてい
るので、応用問題として扱ってみましょう。過去形で文
章が始まることは有り得ないので、冒頭に Being を補
うと Being faced with all this technology and so many 






① “music fans who see high fidelity as a priority”
　audiophiles を言い換える表現なので平易な書き方を




番目の定義の中に「［SVO as C］ O を…と想像する、考
える、見なす」と記しています。これはむしろ、授業中




ば、see の次にまず名詞を置いて次に as の後に状態を
表す語（名詞、形容詞など）を入れやすくなるでしょう。




① “In these settings, music may be partly lost in 
background noise, making it hard for the listener to 
concentrate on it.”
　noise までの前半部は第１段の“it is important not to 




全体を承けるので、関係詞を使い music may be partly 
lost in background noise, which makes it hard for the 
listener to concentrate on it. としても同じです。意味は
「そのために聴き手が音楽に集中することは難しくなる」
と意訳できます。
② “audiophiles may spend / a considerable amount of 
time and energy / testing and adjusting ...”
　動詞 spend は前段の末尾に “spend a great deal of 
time researching and making decisions ...” と基本的な形
で既に出ていました。つまり、spend + 時間、金銭、労
力 + 動詞 ing という表現形式です。勿論、spend + 目
的語だけの単純な形もありますが、この動詞のあとに上





① “The convenience of portable systems lets people 






語が people に listen を許す」わけだから、主語が原因







　［２段］ Interest in portable audio really started to 
take off in the 1980s / with the development of 
personal music players / that allowed listeners to 
enjoy music through headphones while walking outside.
「個人用音楽プレーヤーの発達により聴き手は音楽を楽
しめるようになった」の意。
　［３段］ Technological advances since the 1950s / 
have resulted in modern recording techniques and 
playback equipment / that allow listeners to come 




① “With so much technology available, ... ”
　この with の用法は誰かに教わらない限り、辞書で調
べるのは難しいでしょう。基本語は定義が多いからで














① “We are lucky to be able to take our favorite 
recordings with us”
　be lucky to 動詞という形が基本なので、辞書の用例
には一般動詞を用いることが多いようです。でも、「〜
することが出来て幸運だ」という意味を出すには to と





② “what is most important is to make time to sit and 
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受けました（７）。ＮＨＫ教育テレビ・ラジオはこれまで
質の高い語学番組を幾つも製作してきましたが、大学レ
ベルでアカデミックな内容の番組はピーター・バラカ
ン氏が司会をする日本文化紹介のＴＶ番組「ジャパノロ
ジー」等を除いて余り見当たりません。電通大生向けに
良質・安価で大量の自習教材を見出すのは容易ではあり
ませんが、本来の使用目的は英語の自習とは異なるもの
の、私は文科省の大学入試センター試験は良質の言語教
材とみなすことができると考えます（８）。そして、限ら
れた学習資源を有効に利用するにはどうしたらよいかに
ついて考えるために、この一連の論文を書き継いでいま
す（９）。
注
＊ 大学入試センター試験問題の引用は、大学入試センターの
了解を得て行ないました。
（1） 大学入試センターのホームページは、http://www.dnc.
ac.jp/data/kakomondai.html
（2） 西村芳康「英語の文章をどう読むか ２」、電気通信大学
紀要、第26巻第1号、40頁。
（3） 菅原克也『英語と日本語のあいだ』、講談社現代新書、
2011年、95頁。
（4） 読売新聞、教育ルネサンス「反転授業１〜８」、平成26
年5月22、23、28、29、30、31日、6月5、6日付け朝刊。
（5） 「学力アップ　大学の新授業とは」、NHKニュース‘お
はよう日本ʼ、2014年6月11日（水）放映、「NHKオン
ライン」のサイトはhttp://www.nhk.or.jp/ohayou/mar-
ugoto/2014/06/0611.html
（6） 『最後の英語やり直し！』、毎日新聞社、2014年、18頁。
（7） 日本でも近い将来、テレビのニュースなどに外国語の字
幕が表示されるとの報道がなされた。「総務省は、テレ
ビのニュース番組などに英語や中国語など外国語の字幕
が表示されるよう取り組む方針だ。東京五輪・パラリン
ピックが開かれる2020年までに表示が始まるようにす
る。増加する訪日外国人が、より快適に過ごせる環境
を整備する狙いだ。」（YOMIURI ONLINE,「テレビに
外国語の字幕、五輪までに実現…総務省」2014年07月
21日 11時05分、htt p://www.yomiuri.co.jp/it/20140721-
OYT1T50025.html）
（8） 倉元直樹氏（東北大学高度教養教育・学生支援機構高等
教育開発部門入試開発室准教授）は、文科省が推進する
「達成度テスト」の是非との関連で「見逃されがちだが、
わが国では、良質の入試問題は高校教育の大切な教材だ」
と述べている。（読売新聞、平成26年5月28日朝刊、11頁）
（9） 以下の論文は全て本稿と同じ著者によるもの。「英語の
形に慣れるには・基礎編」電気通信大学紀要、第14巻
第1号、55-64頁、平成13年7月。「英語の形に慣れるに
は・応用編」電気通信大学紀要、第14巻第2号、221-
231頁、平成14年1月。「英語の形に慣れるには・補論」
電気通信大学紀要、第16巻第1号、45-54頁、平成15年
7月。「英語体験を増やす無料サイトにアクセス！―オン
ライン英字新聞による‘自習ʼ―」電気通信大学紀要、第
21巻第１・2合併号、153-166頁、平成21年1月。「多読
素材としての高校英語教科書」電気通信大学紀要、第
21巻第１・2合併号、117-125頁、平成21年1月。「英検
ＨＰ過去問の利用法・序論」電気通信大学紀要、第23
巻第1号、17-33頁、平成23年2月。「センター試験〈英
語〉過去問の再利用」電気通信大学紀要、第24巻第1号、
1-18頁、平成24年2月。「英語の文章をどう読むか」電
気通信大学紀要、第25巻第1号、23-40頁、平成25年2月。
「英語の文章をどう読むか ２」電気通信大学紀要、第26
巻第1号、19-40頁、平成26年3月。
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